







─ NPO 法人 地域生活を支援する会「ひびき」の実践例から─
A Study About The Relation Between Continuation Sheltered Work 
Place for the People with Mental Disorder Not Enforced by Regulation 
and Professionalism of Psychiatric Social Workers 




Before 2006, more than 1700 sheltered work places for people with mental disorders, which 
were not enforced by law, operated in Japan. After 2012 April, these sheltered work places 
were required to shift to institutions enforced by regulation, because of Handicapped person 
independence support law. Even after 2012 April, NPO for Support Daily Life in the 
Community ‘HIBIKI’ in Chiba city continues to work without being enforced by regulation.
The purpose of this study was to research the effect of continuing sheltered work places 
for people with mental disorders without being enforced by regulation and the relation of the 
professionalism of Psychiatric social workers who get involved with HIBIKI’s practices.
This study was conducted in 2015 using interviews with two psychiatric social workers of 
HIBIKI. As a result of qualitative analysis, they consider that this administrative shift 
negatively influences institution’s practices by enforced by regulation. They evaluated that 
the new administrative system is decreasing the quality of life of people with mental 
disorders. They consider that the new system is an economical issue and doesn’t support the 
whole person. Continuing sheltered work places for people with mental disorders which are 
not enforced by regulation is crucial for the well-being of the clients.
This study described HIBIKI’s social workers as having enough competence and critical 
perspective for political determination against. They stress the importance of the accumulation of 
regular social worker’s practices and a high priority in the role as a professional social worker.
キーワード： 精神障害者小規模作業所　精神医学ソーシャルワーカー　専門性　障害者自立支
援法
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（2010.7.16）ht tp : //www.mh lw .go . j p/ s t f /
houdou/2r9852000000dr86.html　（2016．9.28
閲覧）　なお、この資料によると精神障害者社会
復帰施設993か所（平成18年９月30日）の内訳
は、「精神障害者生活訓練施設」293か所、「精神
障害者入所授産施設」29か所、「精神障害者通所
授産施設」305か所、「精神障害者小規模通所授
産施設」347か所、「「精神障害者福祉工場」19
か所となっている。
７）滝沢　武久　前掲書４　p17
８）岡上　和雄　「地域における精神障害者の福祉
的課題の焦点」　岡上和雄　監修　『精神障害者
の地域福祉　─試論と実践最前線─』　相川書房
　p107　（1997）
９）岡上　和雄　同掲書　p107　
10）岡上　和雄　前掲書８　p109
11）岡上　和雄　前掲書８　p109
12）「精神障害者・共同作業所─ひびきの10年─
（1999.11～ 2009.11）」　2010年
　　ひびきの設立10周年を記念して、ひびきのス
タッフ、メンバー、ボランティア、そしてメン
バーの主治医、ひびきに実習を依頼する養成校
の教員、関係機関のPSW等が寄稿した原稿と、
エスカルゴ通信を創刊号からまとめた記念誌で
ある。全316頁に亘る。
13）「精神障害者・共同作業所ひびき　ひびき講演
集（1999.11~2012.11）」　2013年
　　ひびきのメンバーやスタッフが、「ボランティ
ア講座」「家族会」「薬剤師会」「看護学校・大学」
「PSWを養成している大学」等で講演した時の
講演原稿集である。主治医や講演を依頼した関
係者も寄稿している。
